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On the High-Temperature Corrosion of Cast 
Iron in Sulfur Vapor (Part I) 
The Change of Structure and Its Hardn巴ssduring Corrosion 
Keizo Nishida 
Ahstract 
The mechanical properties of cast iron are very important as well as its resist-
ance to corrosion in the practical use at high temperature and in sulfiding atmos-
ph巴re. But there has been， so far， few reports on the structural change of cast 
iron during巴orrosion.
80， we investigated the structur巴 andits hardne日son the sections of test pieces 
of two kinds of cast iron (mottled one and the other bearing 3.62% Al) which were 
corroded in sulfur vapor (1 atm.) at various temperatures(600-9000Cj and in various 
durations (to 12 hrs.). 
The results are summarized as follows: 
1) For the mottled cast iron， no significant change was observed up to 70DoC， 
but at higher temperature fine pearlite structure appeared in the substrat白 and
began to harden. For the Aトcastiron， on the other hand， the stru巴turechanged 
rapidly at 700oC， and indicated only ferrite and graphite at 800oC， r巴sultingto r巴-
markable softening. At 900oC， how巴ver，it suffered another change in appearence， 
and its hardness did not fall so mu巴has that of low白rtemperature corrosion. 
2) The above obs巴rvationswere explained on the basis of the heating e仕・e巴tof 
cast iron and the effect of enrichment of dissolved carbon in substrate during cor-
rosion. Namely， these two effects operate alternately on each of two kinds of cast 
iron and many different structures are observ巴d.
Consequently， we must pay more attention to the selection of Al-巴ontent，and 
specifically for the practical use of Aトcastiron at high temperature and in sulfur-
a tmosphere. 
1. 緒 -z Z司
鋳鉄の硫化腐食lこ関する研
持第6回腐食・防食討論会(北海道)にて一部講演(昭和33年 6月).
























特に， Al鋳鉄については， 研究に先立って，大気加熱を行ない， これの組織;硬度の結
果を以後の研究の参考とした。
III. Al鋳鉄に隠する予備的実験結果
AH涛鉄試料について， 鋳造のままのものと， ζれを焼鈍 (8000C;5時間;昇温に約1時
間，焼鈍後炉冷)したものについて， 組織の観察並びに硬度測定結果を示と次の通りである。
比較のために他の 2試料 (7.50%Al; 14.3% Al含有)をも加えて行った。 ζれらをA-I，A-II， 
A-IlIと名ずける。
A-I の組織は写真 1~51こ示すごとく， 鋳放しのままで，ブエライト粒子が所所に見られ，
各種のエッチ剤でも大差なく， あまり明瞭な利融が見られない。 ζれを焼鈍すると写真 6-8










写真 5 AI鋳鉄(鋳放し) X300 
赤血塩アノνカワ液高温エ、ソチ
( 3) 
写真 2 同前拡大 〉く300









X300 写真 8 AI鋳鉄(焼鈍) x300 
赤血塩アノレカ Jレ波高温エッチ
さらに A-II，A-IlI の組織を示すと写真 9~12 であり，焼鈍 lとよりいずれも黒鉛化が進む
が，先の A-Iよりは，はるかに少ない。また存在するパーライ}が粗大化しているのがわか
写真 9 Al鋳鉄 (A-II)(鋳放なし) x300 
5% Nitalエッチ
写真 11 AI鋳鉄 (A-III)(鋳放なし)x300 
赤血駐軍アルカリ液高温エッチ
(4) 
写真 10 AI鋳鉄 (A-lI)(焼鈍) )( 300 
5% Nitalエッチ





第 2表 Al 鋳鉄各誌料の焼銘前後における硬ム
(ロックウエノレCスアール)
m 銘 I~江 l
焼銘後|
A-I (3.625'; Al) 
32.0 
9.5 
A-II (UO}'; Al) 
36.5 
20.0 















写真 13(h) 同前，別の場所 X425 
(ラ)
写真 13(a) 斑鋳鉄70000;12時間 X425
腐食(中央附近)































写真 14(b) 斑鋳鉄800oC; 10時間 x425
腐食(中央附近)
写真 15 斑鋳鉄 80~tC; 10時間 X425 
肉食(周辺附近)
鋳鉄の硫黄蒸気商食に関する研究(続報) 227 
隔を有する ζ とは，オースアナイトの Ar，変態点によるものであり，腐食温度からの冷却速度
の影響にもよるものであろう。












写真 19 AI鋳鉄7000C;3時間 x425
腐食(中央附近)
(7) 
写真 17 斑鋳鉄9000C;10時間 x425 
肉食(中央附!!.i:)
写真 18 AI鋳鉄 6000C;5時間 x425 
関食(中央附近)















写真 21 Al鋳鉄8000C;5時間 X425 
潟食(中央附疋)
写真 23 Al鋳鉄9000C;1時間 X425 
禽食 (H"央附返)
(8) 
写真 22 AI鋳鉄8000C;10時間 x425 
腐食(中央附近)
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その傾向を示しており， AI鋳鉄でも 7000C及び 8000Cで特に著しく示される。 しかしながら
より高温度での腐食では，両種の試料とも，異なった相を示しており，かえって硬化する事実
は，先の炭素鋼において考えられるごとく，腐食[こ伴なって炭素が残留することを考えなけれ
ばならないであろう 9) 従って 一般に鋳鉄の硫化腐食に際しては，一方においては，その京
地が焼鈍効果を受けてセメンタイトの分解が起り，安定な黒鉛が生成し，これが腐食と共に素
地から放出されて， スケーノレ肉層[こ入ることは， すでに示した所である(写真25;26)が，他









写真 26 斑鋳鉄600CC;3時間偶食 )<425
素地/硫化物境界におけるセメンタイトの
黒鉛化 (6000C;3時間寓食)











J I i Ö~t~r~ 鋳鉄+ InnerJ 




























































l会炭;|二鉛 I Sμ 
斑鋳鉄 9000C; 5 hrs腐食
/ 8000C; 10 hrs / 




AI鋳鉄 90陀 5hrs敵 3.38
/ 8000C; 10 hrs / 3.43 





1.90 0.193 0.172 
0.198 
腐食前 0.071 
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